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We are studying on the development of teaching/learning materials in Science. 
This article focuses on a contextual science learning of the Earth’s origin and the 
hydrological circulation from the perspective of “water”. Some storylines about the 
origin of water, the gravity of planet, formation of the atmosphere and seas, and the 
creation of life are proposed in connection with the knowledge and concepts of 
physics, chemistry, and biology as well as earth science. And an example of lesson 
practice for state transition of “water” including the interdisciplinary aspects such as 
thermodynamics in physics and meteorology in earth science is also presented.  
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（273.16 K）とし，絶対零度との差の 273.16 分



























































































































表 1 に地球型惑星の物理的性質を示す。 
  







金 星 0.72 12,104 4.9×1024 
地 球 1 12,756 5.9×1024 








合，天体の質量を M，半径を R とすると，万有
引力の法則から万有引力定数を G として， 








星表面における大気圧は約 750 Pa と地球表面に
おける平均値 1013 hPa の約 0.75%，金星表面の
平均 9.3 MPa に比べるとわずか 0.0065%に過ぎ
ない。逆に大気の厚さを示すスケールハイトは約












    
空気抵抗を考えなかった場合，地球の第二宇宙速
度は，地表付近で約 11.2 km/s となるが，地球よ




    
R = 8.31（J mol-1 K-1） T = 絶対温度（K） 





る。ここで大気の絶対温度を，火星の最高気温 T = 
20℃ = 293 K とし，μ=2（水素分子の分子量）
として計算すると，水素分子の速度は約1.9 km/s，
平均分子量が 18 となる水分子の場合，水素の 1/3

















































2H2O ⇄ 2H2 + O2 
2CO2 ⇄ 2CO + O2 
CO2 + 4H2 ⇄ CH4 + 2H2O 
N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 







程度の水蒸気と 5～10 MPa 程度の二酸化炭素が
主成分であったとされる。なお，現在の地球大気
の約 8 割を占めるのは窒素であるが，地球形成当
初は 0.08 MPa しかないマイナーな気体であった。 























































  CO2 N2 O2 
金 星 96.50% 3.50%   
地 球 0.03% 78% 21% 













































































と，地球と太陽の平均距離である 1 億 5000 万 km
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